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!:

ii
um bm &ua,tatti!eI ~ d}tiftlidjen i!eljrc. ..,Oicr mufs
I
mtt onberem
IJTclfs
ICd}l gegeben hJerbcn, hJenn
barauf
gar qufc
kt
bet tftcdjtfctffgung rein fJle16cn foir: bafs nidjt balienigc, hJal
Dell:ljergqt
ban CllaufJcn
unb bJal bemfcl6en nadjfofgt [,.borgqcnbe
1cuc unb nadjfolgenbe gute !Bede"] ~ugleidj
mit
ln ben 'ilrtt!cl bcr
niitig
lt~ung, all
~au
unb geljiir1g, eingemenot ober cingcfdjofJcn
IDcrbi.• (F. 0. Tnt1Z., 922, § 24; 794, § 11. - Wpot., 272, § 76.)
.Ei,l:Cdjcn mh: cl bon bomljercin nul: cl gffit tein IUerftnnbnil ber
lut§mfcljen 9ledjtfetffgunqllcljrc, luo nidjt ricibcl
bot•
glcidjer
innidjt(Strenge
bic
fe(tgeljafien@laufJcnl,
mh:b: 9lidjtq1fte113 bclS
luo
Uleuc
Oegieljt, unb 9lidjtqiftcna bcr Dlcue inncrljnlf> ber ffrnoe nndj bcr Gle•
ffllJtiafeit bel Cllau'6cnl." (ffranf, Stljcol. b. fton!. If, 61.) llnb d gcljt
um blc Ciemih'cit ber i8er11wun11, um bal ,t;cil bd CSilnberl. me1:
E:llnbet mufl bc~lueifeln, luenn bte @emi{Jljcit bcl ,t;eill irgcnbhJic, auf
am, tiimifdj•iilbifdje obcr nuf fcinc pictiftifdj•mc~obiftifdje
fittlidjcn
bon
Scif
Suftnnb
c,
bet
obcr bcm
bl?I Wlcnfdjen afJljnngig
ganadjt 11Jlrb. 9lcljmen mh: bie ernftcn Sode D. !Uicpcrl au ,t;cracnl
.IBelltr IUal bcm WlaufJcn im Wlenfdjcn borljergcljt (bie 9leue, contritio), nodj IUal bcm <BlaufJen folgt (unio mystico, eemoun11 unb gutc
barf bet
!Btde uflU.)
!Uerq_e'6un11
foorbinicdbcm <Blaubcn all Wneignung
6ilnben
ober mit iljm ber'6unben 1uerben. Glcfdjicl)t bicB, fo
llrirb bie ganac djrlftlidje ,t;ei(Borbnung bedeljrt unb in eme llnljeill•
arbnung bcnuanbelt." ((Iljriftr. mogm. II, 473.) llnb bic etnftcn i!Bodc
D. iBaltljerl: ,,6oldjc !Urcbigtcn
1uiden
fdjiiblidj unb betfilljrcn
.~ofjnung,
bic
au fnlfdicc
eeelen, lltingcn fi~u falfdjcm Gllau(Jcn, au fnlf~ct
!Reue, madjcn nut eudjlet unb ftiiraen oft nudj 111 !Ucra1Ueiflung." (Gfef.
u. lb., 288. Of. pol., 260, 84.) llnb bic crnften mlodc D. 2utljerl:
nidjtbet
fteljt
.manadj bcnfc,
bn[J bic @idjTiiffel obet !Uergc(Juno
<5iinbcn
obct
auf unfem: Uteuc
i!Biirbigfcit, luie fie leljren unb bcdcljren; benn
bal ift oana i,elnginnifdj, Hidifdj, ljeibnifd),luicbcdauferif
iiibifdj,
clj,
unb cnbedjtiftifclj; fonbccn hnebermn, bas nnfere Olcuc,
!Std, -Oera unb lunB luir finb, f oilcn fidj nuf bic <Sdjlilficl &auen. . . .
Ileum follft bu (bnl ift lunljr),
bnrumnriet bnf,
bie !Uerge&ung bet
6iinben fo'atc gclui{J IUcrben unb bci <SdJTiifiela i!Bed '6ejtntigen, bnl
betlaficn
lei&t brn Otlaubcn
unb cnjrijtum berleugnct. <Er luiU bit bie
6ilnben nidjt um bcinctl1Ji1Icn, fon been um f cin f cl6ft luillcn, nulS lautet
tlnaben, bunlj bcn <Scljliifiel, bergcben uub fdjcnfcn." (XIX, 948 f.)
(Oortfc!}ung fotgt.)
5t lj. Q: n 11 e I b c r.

!!)ie gemifiigte 2infe im f03iden Uleformprooramm
ber Ulefornu1tiont3tit.
Senn IUit film: bic naibc iDotftelluno ljinaulgc!ommcn finb, all o&

fl~ Ilic finljlid)•tcligiofc llmfc~t bd fcdjaeljntcn ~aljrljunberll in
gfattan, ilberall glcicljben
btcitcm
Seit
<Etuig!citlgcbanfcn
<Strom
ljnttc,
boIIaogen
ctjtauncn
hJi1:
nqt barilfJcr, bafl in
'6etucgtcn
ncfJen
11um•dei !l)fdfcitlhJilnfd)c unb •ljoffnunocn Taut rcbcn. $)a{Jei ben111
Im unb nben Oumaniftcn, !Rcformatorcn unb Sicberlnufcr anbctel
unb in anberet IBeifc. mic
oc~otcn
Siebcdnufet
bet oana rabi!alen
1!infen an. Smifdjen iljncn unb bcn !Rcfotmatotcn ftcljcn !Rcinungen,
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bie melter
ihttljer,gcljen
([aibln
a
II
nklt
uni> 81DlngH, akr
fo IDdt
h>ic bie IBiebertiiufer• unb bie IBaucmgrui,i,e.
gciif
Si)cr fcljauabifclje lprlefter 6c&aftian ffranc! murlle 115B'l din,
cljer tl3rcbigcr in IBal}cm unb ein ftrenger 1 ! ~ , lier 111lklal
ffltljamerl ffami,ffcljrl~ gcgen bic IBicbertiiufer ilbeqqte unb bmUUaa
1jaif. ~m niicljften ~aljr Iegtc er fein 'a'mt niebcr unb b>anbte fid) 11a1
eii,irituaiiften au. 'a'ul 6trauf>urg aulgeh>icfen, b>urbe er Selfmftebu
unb etluntJ fpiiter f8udjbtucfer unb IUedeger. 8ufammen mit ~ •
fcib bertricben unb in @idjmallaiben 1640 aII .ftc~cr berurteiit, IefJte n
bie Ic!Jtcn ~aljre in fBafeI Ct 1642 [48 ¥]). (!in tiefgegtilnbmr lk•
Ieljrter 11,ar er nidjt, aber ein auuerft geiftboller Sdjrifijteller, unb ri11
foidjcr fann auf 6reitcrc IBirfung rccljncn aII ber ge'[qrte IJadjaunm,
f>cfonberB bann, lucnn er fidj bem anfdjmicgt, lual fo11,iefo im 81111 in
natildidjer !Beije bo~anben ift. ~n feincr ...ftc~crdjronif•, bie ben lloa
ber .mrdjc IUcrurteiiten au iljrem Dlcdjt bcrljelfcn 11,ollte, fonnte er auf bie
11,citeftc 8ujtimmung rcdjncn, abet audj in feincn @iammiungm bet
,,2Biberfpriidjc" bet
unb,ecmgen
bot alienC5cljrift
Slingen auf bemjenigen
Glcbnnfengang, auf bcm er bcn maffibcn @iupernaturaiilmul b ~
unb - im 8ufammcn1jang mit bcm <!th>adjcn bet i,1jilofoi,~f~ 61,e•
fuiation bet 9lcformationlacit - bal ~tiftcntum in bal fflienenbe
f bet
cl o rclntibicrtc. ffranc! falj in ftbec
9lciigionlgefcljidjtc ftcIItc
cine strngif. Slicfc ,.l!cbenlcinfidjt•, bie
crgcfcllfdjnftunn
fidj bci allcn 6djluarmcrcicn
~djmciftcnl
9lciigion
berried
,.bie
iif>cr .ftirdjc"
finbct, IDirb ge1U6'11l~
bic
fclf>ft
fidj
ba&ei. Brand
..
luiII unb mag nit f8iipftifdj fcin; idj llJiil unb mag nit
l!utljctifdj fein; idj 11,tn unb mag nit 8mingiifdj fein;
idj fein
fcin."
lunr
!Bieber•
tiiufcr
11,ill
stro!Jbem
iljm ein auuergr11Jii1j11l*
Dleidjtum an .ftcnntnijjen cigcn unb bcfonberl cine bcutiiil}e C!infi* in
bie tllerljiiitniffe fciner GScgcnluart. <Sdjarf ftitifierte er bie i>oi>ftlidje
Stirdje.1) !Cn ben neucn <5crten geif3ertc er ,eodjnmt, Dlottengcift, Wllefe.
!1Zit ben ncuen Wiauf>enl icljrcn 1!11t1jcrl bradj er, iuei( l!utljer rin
grouerel QJc11,idjt auf ben @Iauben aII auf bal l!e&en Iege. ffl>er au4
bie 2Bert auuerljatf> ber fffrdje aiidjtigte
iljrerffranc!.
stl}rnnneimic ffiltftm feien
stl}ranncn;
aul
feien bic mciften figaben mtftanben,
(9lu,nieu
bic <5erbitutc
(@iter&efteuer), ffron•
bienft, 8c1jnten, 8infen, .Solle ufh,.2) SS>arin irrte fidj bet !Jlann freiliclj;
benn en t ft an b c n 11,arcn aIIc biefc !pflidjten am Wnfang brl 1!e1jnl•
h>efenl, aII bie iBauern unb @itabtcr biefe l!aften all f8eaaliune fiit
bic IBerforgunlJ unb bm <Sdjq burdj bie &Jurgen bel !lbeII unb bet
ffilrftcn auf fidj naljmen. ficr auf stl}rannci Illar el autillfaufiiljrm,
bau bie bicierici W&gaf>cn
trab bcr beriinberten tncrljiiitniff
e be i h 1j al•
t en 11,urben. lDlit a IIer IBudjt trat
fftanc! filt ~eraf>fe~ung, in 111C111•
1) q)araborr, !llr. 89; !>rltte IOronU, llulg. b. 1688, eratt 119 ff. 285 If,
8hlelte ltOranH, eratt 274 ff,

2)
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4aa &aim

~ lmf"'1ffung bet
ctn,ll&ga!im
nldjt
nut, tveil fie au
kUCllb 11mm, fonbem audj bdmegen,ffiltften
tvetl Me
l>al eq>tehte
Cldb aum lta1 auf bte l!eftiebigung ~ t filnb,aften
bet,.
9Zeigungen
bet O&tigfeit
IDlnlMen. gegenilbet
lt~m tvoUte et (l~am
fe,m,
.._ blefe .,um unferet rstlnben
aum tviUen
fftommen,
&eftqt, ben GJuten
Ml ti Clatt fel&er anbert" .8) llnb ~ t nut ffiltftcn, fonbem a1Ic
tc
fci audj bet ftaufmannftanb
6tinbe ~&en am !Bcrberbcn
au faldjcm Uletdjtum unb ¥lnfc,en gclnngt. Dnan ftubicrc jcbt aufl
Clefdji~ hJie bor~r auf bic frcicn stiinfte.
aum
<!Ic miiff f,alb
mrudj
lnnmm. C!t hJoUte nut cincn miihiocn GJcnuh bet au{\etcn GJiltet
et•
moglidjt eOl!n. ..8u bicl ift GJi~ unb ~ob. S>ic
6djulb
ift in unfctct
unetfottlidjm IBegicrbc, nidjt in bet Slrcatut GJottei."betffl>et
Slauf,.
Imte Oanticrung fei cin offcnttidjet !Budjct unb cine DlaufJcrci ge..
IDarbm. Biir i,n ftanb cl bclhJcgen fcft, bah balanbctl
<!nbc fte,cn
aUct Si>ingc
tuo,1
~ fei. t!incn nidjt,
¥1ultueg
fa,abet,
ct bah
el
lDiirbe, IDmn bal hJa,tc (tljrlftcntum
firdjlidjc) (abet nidjt baB
in bcn
!Rmfdjen hJO,nte. Si>ann hJiitbcn 1!aftet unb 'llerbrcdjen,
bcl jenc
bet"
bet ftauf
bel ..bet
e bet mannlriiu&cxei,
ilbexmut
Dlcidjcn, bic 9Zot
Wxmcn
f ~ . mi Wd
SBcfibcl uni>
QJenuffel, bie bem GJeift
kl ~Pentuml bic angemcffcnjte fci, fei bic QJiitctoemeinfdjaft. ,.!Bit
faUten aUe S:>ingc gcmein ijafJen, luie gcmcincn 6onncnfdjcin. !Beil
nidjt
RJol,cit
bal
a6er mcnfdjlidje
GJcmeinfamc
mit .Bicf,' lJcfiQcn unb
trilm laMfc, '°t cl mcnfdjlidjc 9lot ctijcifdjt, bal @cmcinc c i g c n au
~ - marum fagt Wuguftin: ,Wul mcnfdjiidjcm !>lcdjt unb nidjt aul
gottfidjem fagt man: S:>al S>otf ift mcin.' mlcin baJ GScmcine unb
Clmeinnlibige ift rein, tuic <Bott aUcin rein ift. ~m ,Oimmel ift
nidjtl t!igenel; in bet Oolle tvi11 jebct (!igenel." Si>ic QJieidj ..
~ btl l,efibcl milffe bon ben (tljxiftcn moglidjft
tvicbct,crgcfte1It
lDetben; barum faUtcn fie, tucnn fie mc,t fJcf«hen, .all fie notio cntfi,tedje
,atten,
lci,cn uftu.
bm 1Ulerfdju5ainlial
bctfdjcnfen,
Si>al a1Iein
~ bet IBcmunft unb bcm 9?aturredjt.") $)le ~eiflctoemeinf
bet bet
djaft,
djaft
mit
bieilbctaeugt
fommuniftif
bcrtvarf
anbcm
wnct mandjen
,Scitgenoffen
et abet djcn ¥(n11Janblungen
gefatbert tuurbe,
ct.6)
ea feft
bon
Dlidjtigfcit
Gliitcrgcmeinf
hm, fa tueit hJat
babon cntfctnt, fie um jebcn ~tcil inl 1!cfJen cin"
bet f03ialcn
,8
au~rm. C5ie tvar ,,m
boU!ommcnftc
bcB
er madjtc a'6ct hJcbct bon i't nodj bon iroenbtucldjct anbctn ~d bet gc ..
mcn
fcUfdja"lidjen einrldjtungcn bic
GJiilc!fetiglcit
• tu finb Sleidjc, ob fie glcidj nidjtl ,a'6en, unb finb atmc SBetttei: in
ltaBUR !Rddjtum. ~er Wrmc ,at cbcnfo g en u g aII bet Dleidje, ob

8) 81Dcltc G:tronlf, 9.Uatt 275 ff.
4) '4ralloir, !llr. 158. ~n llm !Paralloitn 247Oranll
unll 248 (i,rldJt

fldJ

lltt lm111nftmtt In (oldJm t}ragcn aul.

S) 5>ttttc G:tronH, !Blatt 97.
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c§ tuo!jI tuebce bee Oleidje nodj bee Knne glau&t.l) i)al l1fflteI flit kl
Wnnen, fein tcigtidjel f8mt au berbienm, ift bie •rfleit, au lier ble .._
fdjen gefloren finb Ivie bee IBoget aum ffliegm. !lhlr bm tfeililm
ff cfJ cite efcgnen;
fnnn @ott
bertuenn
f(cif,lge ¥!cfJeitec aflec !ana cmll
emf
@iegen Jjoffen,
ee bolI IBertmuen au i!jnt auffJ[ilft.T)
..ffrfleitee." Q;igcntridje WrfJeit ift ble auf bat 9l o t ID en II i I e
gecidjtcte. ftunftgclucrfJc unb (>anbeI berbienen nidjt eigmtlidj 11m
tidjee \irflcit. 8lamen
"¥Cul 1 JD?ofc fie!jt man, bat, ble erftm from•
men ffl'tbiitec nm: bcB JllicljB unb bcl ffctbel octuartd unb babon Clothl
6cgcn occrntct ljnfJcn. Wudj bic Dlomcr ljnfJcn fidj nur mit IBiq un11
~dcrflnu nflgcgcflcn [I], au bcncn fie nadj iebcm ffrieg aurihfge!qd
finb. • . • 'lBcnn fie mit iljrcc ljeibnifdjen !JJoiiaei au uni (i'Orijten !amen.
tuiirben fie unB ljnlfJ nulmujtem unb mcljc benn ben JjalfJen ,teil lier
!BcTt!jiinbcI bnnicbericgcn. 3cbt IUilI mnn !cine c e bIi dj e unb nu,•
Ii dj c Wde it mclje tun, fonbcm fidj miif,ig mit iebermannl ~
nii!jrcn. S>cutfdjTnnb gcljt augrunbc burdj bic ffauflcute [&efonbetl bie
5mportljiinbiee], QJcfcirjdjn~cn [ilnonopotc], IBudjerer, 8inl!aufer
[ftiinfec bon
aulgefiiljrt
!Bertpnpieren],
~mi.,ortljnnbeI]
WeTblucdjf(er,
ffildaufer
bnl
[ESpefuiantm].
[flcim
QJcTb
IDirb, ift
cl cin !lBunbcr, bnfi fidj nodj irgcnb jcmnnb crniiljrcn !ann. S)ie ,Oa[fte
bcc !Jlation a c r, cit ct gnc nidjt nub folltc i!jre !tiitig!eit Iielier aufgtlien
unb fidj mit bcn !Jlfaffcn ctnii'ijtcn I a ff c n , bn iljtc ,Vltfleit' nidjt nur
nidjtl nlivt, fonbctn fdjabct." 8) ~rrfo IDnl i16ct IBieljaudjt, l'cferfJau unb
(>ctftcirung bel Dlotlucnbigcn gcljt, ift bom 1\fleI.
ffl>ct nun rebet bodj ijrnncf nudj bon bet notluenbigen
bctiinbcrtcn!tulgleidjuna
ljanbcI
ll.lcr!jiiTtnijjcn,
bon bem 9lubcn, ben lier £l&ft•
bet tpteifc fJci
gcluiiljrc, obcc bon bcn jcgcnBtcidjen !Bidungen bcB freien Cle•
IDerflel unb bcl (>nnbeIB fiic bie StnTtut
Jlloifcrl <!r fonnte alfo nhtt
umljin, gcluific IDirtfdjnftTidjc
cm
afJer i,trftanb
unb fJcgtiff nidjt bic barin gcgcflcncn Jjiiljctcn IDidfdjaftlidjen &mom.
SlaB tag nflcc an fcincc cigcntiimiidjcn rcTigiiifen <!infteliung. !IBtr fulj
,.aul IBcrnunft 1mb D?ahmcdjt" fcin 5bcnI bcl (tfjriftentuml auct4t•
unb bcffen ,m Cr C n im miifiigcn, aircil 1\&ctf[ilffioe aulfdjfieumllm
!Befit unb Glenu{J ficljt, fiic bcn jinb nllc ljo!jetcn IDirtfdjaftlidjcn IBor•
giingc nidjtO aii @CuBnrhmoen unb 1Ulif,fltiiudjc, flci benen man bie Uor•
fcljung 4>tcife11 miiffe, ba{J fie audj bicfcil tl3ofc amn Gluten au IDcnbcn IDiife.
anljitcidjcn
tpampljfctc
i>ic iiu{Jceft
unb tyiugfdjriften, bie, &efonbtrl
11520-11525, ctfdjicnen unb tuiebee unb luicbct bcriegt IDurben,8) iinb
bon i?cfctn bicTfadj mi{J6taudjt IUorbcn. Man ljat aul i!jnen cin ~

leftelen,

6) !paraboie, !Rr. 91. 92.

7) !paraboie, !Rr. 14'.
llu~
!Rare ta l111ta■,
fprf&tt fl~ In felnnn Utopia, 1516, llller 4)anbet aul,
Eitaate
11lerbin1I
aller
talt
gerabe Ilea ·llllt■bcn er
bem
1u111rltt.
9) QJefammdt bon e~abe, .eattren
aefDrlllltlnl•
unb tpalqulle aul kr
unb In Paaqaillan&• 2'omi Duo, 15". Stele au~ aaumrrl .OIJmfcld
!taf•nt,u~•, 1888, 6. SIU-324.
8) S~tul bcl rrlten 5tcitl brr 5tlom1I
~lronlf.
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• ffcfmt mtgiofet &1jnfudjt
djidjten au
gembe
ben aul
liBol!lf
1joicn
tandnt, all butdj fie emncfen hritb. i>al !ommt baljet, bafs fo mandjet

id bet Mimng unb in bet IBenumbung bon fdjrlftlidjen ftunbgewngen
rmadnct ,afonm abet bon QSmi,i,en be1: 18eigangen1jeit biefe ftunb11
arhnacn, Ei4nften, R,ildjct f,c1janbeit, all llJaten fie in fidj bollftcinbige,
adffofe £)ffm&cmlngm, h>iiljunb fie fe1j1: oft an i1jn Seit, i1jn V(tmo11
IP~. iOte mcereitumftinbe, bie <!igcntilmliclj!eit gctabc i 1j 1: C 1: 1Bc1:11
faffet uflD. gewnben finb. llnfetc ~alquille ftto~en bon V(ngdffen auf
htl ,01rttum. 6ie8i"fcI
cdliitcn, bni
bom bcutfcljcn IBctt 1jiittcn bic
,faffm fdjon, unb lucnn <Bott 1mb S!utljct noclj liingc1: g~fcljiafcn 1jiittcn,
f• llliiie bet biedc auclj fcljon in ~faffen1jiinben. (!I fei cnbiiclj an bet
Brit, an bie hla1ju !lltebiot au bcn!cn.10) S>ie
bc1: ,.h>aljten
,l'fhlgt• i[t in biefcn fflugfdjtiftcn oft 11111: bet 'ilulbruc! bet ~offnung,
bqkilitdjeniinbcmng bie IUi df clj af tii dj en unb g e f e IIf dj a f t11
lidjcn 8u[tinbe fidj l,cffem IUetben. WfJe1: bic ticfgc1jcnbe U11311frlcben11
Int im eanaen !Doll lvirb babutdj alierbingl flcicgt; nuclj bie ftfletein11
fiillllllung in bet 9lennung bet <Edjulbigcn unb in bcn ijorbctungcn. S>cn
laifer unb bal !Jleidjlrcdjt fJcljanbclten bic ~alquillc anfangl fan~.
Uct in bcn faiferlicljen illetorbnungcn unb 9lcicljltaglflefcljlilffcn bon
11i1'1, 11SB0, 11S41, 1546 luurbcn ffiuofdjtiftcn
folcljcn
maumfdjraufJen
8etteI
aufaefqt.
S>al ram bnljct, ba{s bic
inm1et 1jcftigerc stiinc an"
Ctljctul!ct
ticf. !Benn g
,.attcn
6tiinbc
aufijorc,
f
~ctmcinn
fdjlugm, baljet, bafs man
fidj
beu
1jct'6eituiinfdjtc, bafs
aul
111411 bie IJlancn bdl
@crmnnen .. W.tiobift, bn{s
~
bem OJraf,c
bic S!after1jaftig!eit
llc:r o&aen
o entf"tano bet
bnl (!ntdlftung
nidjt nut
ii&n: ble
fonbern and) bet i\flcraeuguno, ba{s bic obctcn nulf
etanbe gcrabc bdtucocn bnl tnoU
ogcn, unb bah baa ~cruntct"
fidem bd &fter11>cfcnl in bie jUorfl5fdjidjten biefe nm IUidfdjaftlicljen
tmi,odommen 1jinbcde unb au unredjtmcibigcm !Bcttbctucrb unb me..
triigerd btt ftauflcutc fil1jde. S!nnbilfncdjtc lcrncn bo11 Wbiigcn unb
IICOmen bcn mauct 1jad mit. ~anblucdct untctflicten einnnbet be1:
lunbfdja~ tuegcn unb bctrilgen bann bic ftunben. Wei ben ~iinbicmbet iBudjcr.
lommt bqu nodj
~n eincr 8fuofcljrift .. jUon bet QJilit" 11)
\alt ba ll!auet jcbcn 8inl 12) filt uncrlnuflt. S>c1:
ffaufmann
cntfcljuibigt
fidj bamit, bafs bie .\tirdjc 8infenne1jmcn crlaubc, tunl bet fanuct nidjt
gettfn Iiikt, ba bic tBibcI bcn !Bucljct berT>ictc. l}teilidj, "affcn u n b
laufhute 1jiittcn cincn anbcrn @ott. Wlnn brnuclje gat !cine ~uben
!Bu
meOr, bmn bic (tljriften 1jiittcn bal
gcrabcfo gtilnbliclj geiemt.
c lolflliteratut
~icf
fic1jt - IUic fftanc! - cin: el mu& anbctl 11Jctbcn.
Ed,aftian Uranc! unb biclc 8fugfdjriftcn flcaeugcn cin h>atmel Qlc•
fill( fur bcn &uct, bcn VfrfJcitcr, ben QJcfcilen, bic alic in cincm gtauen,
10) e.bt, lib. II, !Rr. G--9, 15.
11) S.bt, lib. II, !Rr.rel4en
4. (.(lie lomi,t eln fleutrlln au elnem
flurger.
e, 1-.t eta llf•ff 1114 bar1u unb bama4 eln mlln4, (Bar lur1111ema au lefen.")
nf4t nur ble !proJente fllr gdtetencl Qletb, fonbeni 1114
kbeutet Ji) 81111
Ml '"ltlllt bel GelDlnnl fllr &tbantage, Qonbd, !IRonopot.
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BBB t>tc gnnlllgtc .Otnfe hn f01. ltcform~r111ramm lier ■cfomatinlldL

aulfidjtlfofen i?dJen baljinbegetierten, ffh: bie 9taletcmu jam Seit, fie
bie bell 6djTagtuorl bom ,.bergeffenen JIRenfcljen• aIIerbingl llotfcJiae
1IOdj 1ll4t
gq,met
batflbet, tuar. !met fie finb bodj cigcntticlj o~e t,eftbnude
tu a I benn eefdjeljen foUe. !Beibe finb auf 9labifalfmn iebacljt, auf tief einfcljneibenbe fcnbetuneen; beU,e finb mit bet mafa4m
DUicfformuno
nicljt einbetftanben, teill
bcl QJfaubenl,
bet neljte, teifl
nidjt aufrieben;
meljt. man tuiU
&et
6traufs
tualY
atf
~n bem
bcluegtcn fEifcnadj ftcUtc Si)om.
in fclnen 111
~cfcn ben GJtunbfab auf, alle t8etttiige beh:effl
8infen
unb 8inl!aufe,
luic fie bom stonftanaet ftonaiI edaubt luorben IUarcn, feicn nicfjtig unb
Jiraudjtcn, audj luenn bon bet Olirigfeit gcboten, nicljt
e4aftcn
au IDCrbm.
!1lit i!utljez: JiiUiotc ct bal jilbifdjc ~aUjaljz:, 1uorin .,ein jcbet hriebn: au•
gefnffcn luez:bcn foU au fcinen bez:fauftcn ~tbeiltcrn" (affo 9lidjtigmli•
runo ber ,e1,i,otljcfenberliiufc).lS) mc.113clTnul i!in! riet, IDenn bie £>6da•
feit mcljt Stcucrn
notio auffcge, all
fei, fo moge man bic iif,cz:fdjiiffigm
abfeljncn. (Jrcifidj, fiigt ct ffeinTnut ljinau, lucnn man'I nidjt burifiqm
fonne, fo miijfc man ci all cine !t!Jrannei bufben. S>oclj ljofftabet
er, llai
.,i!anblorbnung, !Beidjbifb
gemeinc IO~rttaoe ljicrin bier ~Ifen
fonnen" (18crfaffunoiiinbcnmocn¥).J4)
bet
i!infcn mat
ffllet cioentiiclj finben fidj unter
bcn
bon
ocmii[Jioten
amei, bic bcftimmtc IJotbc•
aufftellen, 11111 auoleidj cine ncuc .fi:irdjc, cinen anbcm 6taat unb
cine befferc @efcllfdjaftlorbnung auf311bauen. S!>ct cine ift ~f,ctlin bOII
GJiinafmrg, bet anbcre bet t8ctfaffct bet .,mcfoz:111ntion l}ricbridjl m•
~oljnnn efJcriin, iUlnoiftct in fBafer, lum: cin ffrnnaiifnnct ftrcngftct £>fl•
fcrtJnna oclucfcn 1mb nfl !Urcbigcr lucitljin in Silbbeutfdjlanb flefannt.
.8utljcrl <5djrift an bcn &bcr Jicluog iljn 311111 Wuih:itt aulOtbm.
bem ~r
ftubiertc in !Bittenbcrg unb luurbc eincr bet luirlfamftenlBoTflfcljriftftellrr
fra113iifnnif
bet 9lcfor111ntion. S>ic
djc tac rebfa111feit, gci,aart mit feiner
fdjlUiibifdjcn ltrlUiidjfiofcit, bic meifc bci friiftioen JJZanncJaiterl, lier•
cint mit bet fBcgciftcruno
bci
1Jlcu(Jcfcljrten, fcine gefdjfoffcne, ficljete
~crfonlidjfeit, fcine !Ulcnfdjlidjlcit unb fcinc S>cutfdjljcit bcrlicljm feinm
marten cine @ilrtigfcit unb @cll>art iiljniidj bet i!utljcrl.6djriftcn
Untez: fcinen
all a1unnaio
gcljcn uni in bicfcm ,8ufammenljang fie•
mcljt
fonberl fcinc .,(Jiinfacljn
fBunbeioenofjen"
an, untcr biefcn bcr clftc
mit bcm 51:itcI ,,~in ncu. Orbnuno luettricljen
bet i,oiitif
<5tanbcl". Silct barin
!Rcfot111
djcn unb foaiafcn Su•
tc qlfnn an cinct
ftiinbc ftii~t ficlj auf artocz:manifcljcB unb natilrlidjel 9lcdjt unb bcn bet Si
folI cin !Baljffonig ftcljen,
djriftlidjen QJfoufJen. \!In
umgcbcn bom mat bet ffilrften unb bon lJcth:ctem bcl IBolfel. ~ aefin
.. etabtc" ftcljen untct .,6tabt"
cinem ~iltften,
untct
a
jcbc cin crnc
eincm
QJz:afcn. l3cljn
mit jc cincm 9littct (tnogt) biTbm eine .,6ta11t•,
unb bic lJogteien actfaUen in bie cinacrncn Si)otfet mit je einem l!bd•
all <5djurtljci[Jcn. 5Dic GJetuait foll ftetl untct bem IBeirat ee18) •anfe, .!l>eutfcOe CBcf~t"tc•, !Bb. 51, 6. 188.
14) a. Oaam, .!l>cutfltlanbl IUcradf~e unb ullgllfe llrrllltulffc Im b
fonnattonlacttattcr•, II, 6 . 814.
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IDilfm 8edrda: aulgeDfJt IDedlen. ~ aUen Blaten foUen IEbelieute
m llauem atefctaaltig fiien. i>ie l8efotbuna ti~ fidj &ll aum .ftonig
¥taut na4 ba: ~ bu Wtl>eit unb nadj ben IDidlidjen l8ebiltjniff
obeten!Jl~mng

kt •.aetne
~eljtlidjeu
Wt&eit
foU fein atl
i
kt lmflau; aUet Whet foU fidj
bon llc!et&au."
kt Clmnllfq aufgefteUt, bafs 1!anb&au unb bie bamit bet1Junbenen Cle•
IDcdJc al[ein a,robu!tib feien, tual ben IUittfdja~Iidjen 'itnfdjauungen
nalje
bet
fpilmn
feljt
!ommt. ebetlin tiibt ()anbeI unb @e•
adle nut filt bie nottuenbigen iBebiitfniffe au. ffrembe f!Baten, bie un•
umgangiidj notig finb, biltfcn eingefilljtt hletben. fmtc
djliebt
Dtilc!feljt aum
bet 9liic!~t
!Utgmrumifdjen (a,aralleI
aum ffltfJi1Jtifdjen)
in fidj
b1e tlulmeraung allet fEintidjtungen, bic etft butdj bal bon ff tan!teidj
adoaunene 1!eljn11Defm eingefiiljrt finb, a. m. bie ffteiga1Je bet ffifdjetei,
bet W unb bet !i!Batbljotabenu\}ung.16) 5,ic i?e1Jenlmittcl foilen fefte
,uifc ~n. dlenfo :tagetoljn unb WtfJeitlfoljn mandjet ()anb11Jet!et.1G)
3rbd Ocmbmet! '°t feine bcfonbete @a(fe, um bie fton!uttena au fiit•
llem unb bcm faufenbm ,u&lifum bie ptiifcnbc
au etleidjtetn.
WultualjI
in alim Orlfdjaften ift monatlidj ein ljaUJtiigigcl ffeft au bctanftaiten.
!irgct untet 100 GJulben ,,IUcrt" aaljlcn !cine fflJgafJen,
ii6et
100 @ul•
lien .rinm ,Oellet bie m!odje". i)ulbuno Wnbetlgliiuliiget tuitb bet•
Icmgt; al,et in eadjen, bie ,.unfete cbangetifdje i?e°'tc unb 0.Sefe\}e an•
er""•• fallen ,,6djiilct [Qlelc~rte], ,fajfcn,
unb DUdjtet
milrinanbct eemcinfam uttcilcn". ~ 111 ~a~te 1520, in feincm ,.Qltftcn
!Bunbclgcnoffen", ljofftc (%ctlin bic ffllftc'lluno bet i\liciftiinbc nodj bon
larl V., bem et rid,
l &t~et
l
obct <Srn mu obct ()uttcn au mate au
aft~. ~m borlicgenbcn ,.etjten f8unbclgcnoffcn", 1521, tuat et fJc,.
trill au bm befdjtielicncn 9lcfotmcn gcfonnncn, bctcn Qlinfil°'rung ct
nun bon bct 9l a ti on ~offtc. CSo 1uctb1m gcwii°'nlidj in aufgetegtct
8tit bic Glcmiltet um fo bittctct, ie ~attniic!igct bic 1Uliidjte finb, bie bal
!lltc ouftcdjt'°Iten.
!i)ic .9leformation i}tiebtidjl
°'at nidjtl
m"
mit biefem ffaifet
au tun. ~et ganae :ton bet 6djtift IUcift in bic 1520ct ~~re. ~11
~ilringcn, IUo bie
ctjdjienen,
ctften mtucfc
1uat man auctft auf bcn
<ltbcmfen ectommen, mit bet titdjlidjcn Dlefotmationeaudj
luateine
beta,olitifdjc
betbinbcn.
unb hrirtfdjaftlidje
!llliiglidjetlueif
SBetfaffet
audj
~ llRilnaet,
fonft nic'f1t immet fo ftiirmifdj fdjtie&,
hrie eine olJetf[adjlidjc
iijm bermuten liibt.17) i)ie
9lonnen
elrti!eI
iBdanntfdjaft mit
8erminbcrung
lonftitution I,e~eljt
aul amolfbet
!utaen '!rtifeln. mic etften ficlicn
llctlcmem
1Uliindjc,
unb Glciftlidjen; GJetidjtl•
orbnungen, bamit nicmanb tcdjtroi fci; 1Uliigtidj!eit einet gtcidjmauigen
cinet Qlmnbbetfaffung
1!ebenlfil°'rung;
unb
Wufftenung
15) !JlacO bcm 2ctnlr~t burftc bcr !Bauct nlcfJt clnmal bal auf IBalbflobcn
lfltnlle ttodmc Oot1 totcn.

18) !l>ld lit lclnc !Jlruforbnung, fonbtrnlllelfait
murbe fit on
Im !!Rlttet.
11ttr ldlt. 6lclt Ollllmann, .etilbtclDcfcn Im -!Jllttctatter•, IBb. 4, Ei. 86.
17) !l>lc 64rlft lit In CBotball, .•clitsfa,angrn•, IBb. I (1609), aflgcbnult.
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untct bet a II c ftcfjcn; 1Cuf'1cwno alict doctoree IUertii~ unb gdftif4m
tRcdjtl; l!tfab bcl a&aufdjaffcnbcn
tamifd)en
tRcdjtl butdj llal badf4ci
Vlullucifung bet GJciftiidjcn aUI bent tRcidjl• unb ffilqtenmt; ~
bon tReidjlgctidjten, il&et
betteiit.
04 1!anbot111>i>m
Radj llem cqla
Wrtifct folicn ,.alie 8o1Ie ••• filtl>a{win tot unb a& fein, aulgalaaUnal
tual aut !Jlotbutfttuitb".
edannt
SDal &ebeutet bie teufftd[ung lid
GJnmbf
bn& .SoIIe nut cin gcluiffcl l!in!ommcn filt ()~!cit iiden,
nidjt im CSinnc 1Jo11 CSdjubaon aufaufaffen finb.18) Sl>ie &efdjlum. . bu•
tcu ctn bc ltnoTcidjfjeit bon Bniinac 11nb QJcluidjt fon au~oren (Ila. 9.10).
i)ct efftc W;tifcI Tjcl'Jtellf
alle gtof,en @cf djnften ,.unb anbere aau~•,
bie bent offcntiidjcn !ZBofjI cntgegenfaufcn, auf, um bie 8 ~
unb bic ~anbtucdctmit
au fdjilbcn.
nidjt CfB foll
jcbet
aIIu:lanll
nn
iBcn:cn Tjanbein. Stein
folI eincn grofsmn OcmbeI all 6il
au 10,000 QJuibcn trefbcn.10) !DnB ct iitict bicfct 6ummc lief1'1, ~ ff
bet !Otitiofcit au
4 !pro3cnt au ilticrTaffen, bic bamit llrmm lullit
IJcrfdjnfft. met "tBcfdjTuf3ndi!cI" crffiirt nodjmaII, bafs bie WdihI
nut bie ffrommcn in ifjrem Stun unb .eafjcn forbem unb ben djriftTI•n
GJTautien in rcdjfct &rilbcdicljctcrfjaiten
i?icbe
unb melren IDollen.
QJernbe icbt Iafje. @ott fcine <Bnabc ctfdjcinen. Sl>cltDegen folifffl gerabe
bic (romifcljen)bet
Wciftiidjcn
lucrbcn bal
crft
eonft
Stirdjcngut Tjcraulgeben.
IDerbe
cine 8cit fommcn,
aIB
ffcinbe GJiltet gebeutet unll
s:>ann
bic 12 ~aui,tarti!eI i0ren !fnfang
nefjmen".
BnandjcB Tjnticn bicfc CSdjtiftcn
bcn 9lcformatoren gemcin;
a&et in 9lciigionl bufbung, 9{bjdjajfung bcB lucltlidjcn unb geiftli"m
9lcdjtl, Dtiicfgabc
tuirtfd)aftli•n
bet
nidjt
bcr
3aob,
mitiJifcljcrei,
melmm
o, illiet
bcB !ZBafbcl,
&•
!JledjtB, oc~n fie
bie
Wnfidjten
Dtcformatorcn Tjinau luenn audj
fo tueit luie llie
!ZBicbcrtaufer,
unb Bnilnfterieutc.
mi dj n t b m. Oc in be.

The Catechism in Public Worship.

Ono of tho moat fnithful clisciplcs of Luther was Joachim
l£ocrlin (born April 6, 1514, at
Wittenberg,
died llay 23, 1671, at
Koenigsberg). young
Luther regarded tbe
man so highly that he
honored him by appointing him os bis chaplain in 1639. A thorough
theologian, a friend and coworker of Ohemnitz at Koenigsberg ud
aunachweig, a
powerful, prnctical preacher, a feorleu advocate of
Lutheran doctrine and practise, a conscientious paator and Seel,ol'fer,
18) QJ. !ID. !BBOmer In fclncr Cilnfclluna au .l}rltbrkOI m. •cfonutln•,
129 ff.
19) !!>er llcl~ltag llon 1522 tattc 4)anbctlacfcllfcOclftcn mlt meOr all ll0,000
QSulbcn aa111tal bcdotcn. 1lf,cr lie !DGrcn clnl{ulullfl acnua gclDCfcn, larl V. MIi
btr S>u~fOOruna aflauOaltcn.

e. 11 ff.
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